













Grassroots innovations for sustainability :




 The concept of sustainability has come to permeate discussions in global politics today, among 
which one prevailing narrative is intergeneration fairness. On the other hand, the term also tends to 
provoke criticism from the grassroots community as it seems to have been used to justify control over 
the present generation. Therefore, in this paper, I intend to find evidence for grassroots innovations for 
sustainability by focusing on the case of Soap Movement in Shiga Prefecture. The movement was based 
on the experience of labor unions confronting capitalism, and was also closely related to a political measure 
to create progressive local governments. Thus, rather than a single proposal for consumer goods with a 
lower environmental impact, it was an initiative rooted in a fundamental material cycle. Active grassroots 
movements as such have been sustained by the attitude of taking responsibility, resistance to passive 
injustice, and incorporating different voices. To prevent the concept of sustainability turning into a hollow 
concept, or mere rhetoric to dominate the present generation, attention is required to examine similar cases 
of grassroots innovation for sustainability and such emerging notions as “passive injustice” and “multiple 
viewpoints.”






























































































　 政 治 哲 学 者 の J. シ ュ ク ラ ー は、 著 書 The 

















































































社側は 1962 年 12 月、日窒アセテート従業員組















合の勢力は、6 月の終結時点で、第 1 組合が 530
名、第 2 組合が 430 名、とくに第 1 組合には女
子が 248 名いた。岡本は女子寮 300 名のうち 8
割が残ったことを勝因として分析している（岡本 














































































2.4　革新自治体の季節と労働 4 団体 6）
　1970 年代、滋賀県では革新自治体の波が押し
寄せた。1972 年 9 月の山田耕三郎が大津市長選
で当選し、1974 年 11 月には八日市市長であった
武村正義が滋賀県知事選で当選する。また武村の
後任として、1974 年 12 月に山本正次郎が八日
市市長に当選し、77 年 1 月に春日昴郎が草津市
長に当選している。1980 年、第 2 期の山田耕三


































は 5 つのポストがあった。そして 5 つのポストを
めぐり、「総評 3: 同盟 2」か「総評 2: 同盟 3」かで、




























































































団体のネットワーク等を通じて 1978 年 6 月 5 日
に発足した。加盟団体は滋賀県下の単位婦人会、
生活生協（湖南生協含む）、労働組合等であり、
























































































































































































量が 60 万トンであり、石鹸分が 6 割の 36 万ト
ンであった。つまり 36 万トンの原料油脂が必要
になる。例えば日本では魚油がとれており、安



























































































































































































































































は、理事 1 名と職員 1 名が別団体をつくるという
状況まで生じたという（細谷 1981a: 7; 湖南生協


















































































































































































































































































































5） 以下、2018 年 10 月 4 日および 2019 年 2 月 13
日の細谷卓爾氏への聞き取りにもとづく。また細
谷（2017）や奥野（1992: 221）も参照した、
6） とくに断りのない場合、本稿の記述は 2017 年




7） 2018 年 2 月 13 日、細谷卓爾氏への聞き取りの
際に得られた手稿より引用（以下、細谷手稿）。
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Versuch einer Ethik für die technologische 
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